



Economic RealiちTand Problems of Ceramic Industries 





Basedon仕aditionaltechnology， regionally available raw materials and local capital， varieties oflocal traditional indus出国
or "Jibasangyo" have grown across the nation. 
Many ofthese local traditional small & medium indusむiesform "clustered"-type industrial districts and have con甘ibuted
to economic development of the region 
"Jibasangyo，" however， are c山rentlyfacing di伍culttiroes， due to由巳prolongedbusiness stagnation after the bursting of 
the "bubble economy"， and the weakened competitiveness ofexports as a result ofthe high appreciation ofthe yen and 
surge of imported goods from abroad. Seto is a lypical example of these now stagnant "Jibasangyo" districts. It is 
necess田Yto四 alyzethe economic reality of the dis仕ictand to pinpoint the problems in order to find the solution. 
The ceramic indu呂町ofSeto has its origin in the thirteenth cen旬ry，is one ofthe oldest血Japan，and the term "Setomono" 
(meaning Seto ware) has been virtually synonymous with chinaware in Japan 
Ceramic products in Seto cover a wide range of commodities for both domestic and export markets，仕omhome-use 
tableware， dolls or ornaments to industrial-use materials such as tiles， insulators， "new ceramic" electromagnetic products， 
etc 
Thus， Seto can be called an all-round manufacturing complex for ceramic materials. 
A自国 1985，when the Japanese yen appreciated so much， business firms in Seto suffered a fatal blow， since export 
products such as tablewares and omaments had accounted for more than 50% ofthe total output ofSeto ceramic industries 
Except for some ofthe advanced "new ceramic" products businesses， ceramic products manufacturers in general are in 
serious trouble now. 
This dissertation presents a detailed pic加reof the existing economic situation of recent Seto businesses and its problems 
1 .はじめに 2. 陶磁器産業の歴史
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(4 )さらに明治期には輸出向け洋飲食器、国内向け 199 5年における瀬戸市の商工業の構造をみた











表1 瀬戸市の工業構造 -1995年一 単位億円
工場数 比率 従業者数 比率 出荷額 比率 付加価値額 比率
総開 982 100.0 15484 100.0 3693 100.0 1853 100.0 
窯 諜・土石製品 596 60.7 6744 43.6 909 24.6 481 26.0 
電 罫機器 65 6.6 2076 13.4 1067 28.9 557 30.6 
金 冒製品 66 6.7 1419 9.2 532 14.4 241 13.0 
機 岡器具 66 6.7 1271 8.2 251 6.8 127 6.9 
紙同製品 34 3.5 411 2.7 77 2.1 29 1 .6












































出比率はそれぞれ77年が62. 3 %、 80年が5
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百万円
j生産額 比率 翰出向販売額 比率 圏内向販売額 比率 i輸出比半
1 984 624.39 1 00.0 27300 100.0 331 26 100.0 45.2 
85 598.64 95.9 241 41 88.4 32778 98.9 42.4 
86 560.19 89.7 1 9401 7 1 .1 34607 104.5 36.0 
87 530.2 84.9 1 5937 85.4 35535 1 07.3 31 .0 
88 571 .29 91 .5 14443 52.9 3宮218 1 1 8.4 26.9 
89 569.69 91 .2 1 3047 47.8 41 278 1 24.6 24.0 
90 586.67 94.0 1 2862 47.1 43017 12宮.9 23.0 
91 573.43 91 .8 10808 39.6 43693 1 31 .9 19圃8
92 51 8.52 83.0 821 4 30.1 41 079 124.0 1 6.7 
93 444.2 71 .1 61 06 22.4 38314 1 1 5.7 1 3.7 
94 403.56 64.6 361 2 1 3.2 36744 1 1 0 .9 9.0 








1 985年にはノベルティ(玩具。置物)が 32. 
2%と全体の 1/3をを占め、次いで洋飲食器が 1
8. 7%と、この2品目で生産額の 50. 9 %と過
半数を超えていた。この双方が輸出を主とした製品
であった。続いて電磁器16. 2 %、タイノレ13.8 
%で、これに工業理化学用品 3. 1 %を加えると 3
3. 1 %と丁度 1/3が産業用資材である。「せとも




































1985年 1990年 1995年 1995/1985 I 
生産額 構成比 生産額 構成比 生産額 構成比
タイ}[.. 8262 13.8 9907 16.9 2477 6.4 30目。
工一石業菅百理富査化喜事学一 晶
1865 3.1 
9702 16.2 8725 14.9 8333 21.7 85.9 
8189 13.7 7939 13.5 6498 16.9 79目4
洋飲食器 11188 18.7 7427 12.7 2861 7.4 25目白
台所料理用品 1237 2.1 948 2.5 
玩異・置物(ノベル丁イ) 19286 32.2 13507 23.0 6891 17.9 35.7 
フ7インセフミックス 7420 12.6 8000 20.8 
その他 1373 2.3 2506 4.3 2460 6.4 179.2 




















を加えると 48. 9%と産業用資材が約 1/2を占
めている。続いて、ノベルテイ 17. 9 %、和飲食





































5. 1 %と約 1/4の企業が廃業している。
表6 品種別企業数の推移
1985 86 87 88 89 
タイ Jレ 1 3 1 2 12 1 3 1 3 
特殊晶 46 47 47 47 47 
電磁器 74 72 72 73 73 
和飲食器 297 294 285 282 280 
洋飲食器 54 52 51 50 50 
玩具圃置物(ノベルナイ) 189 184 177 175 1 69 
ファインセフミックス 1 8 20 1 9 1 9 20 
計 691 681 663 659 652 











91 92 93 94 95 
1 4 1 4 1 3 1 2 1 2 
46 45 46 45 44 
71 71 69 69 68 
277 271 262 259 257 
46 46 46 46 42 
1 62 1 60 1 57 149 142 
21 20 20 21 21 
637 627 61 3 601 586 
8 1 0 1 4 1 2 1 5 
注1 愛知県陶磁器工業(協)調べ
注2 原材料、上絵付メーカーを除く
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(4 )全国における瀬戸産地の地位 5. 主要製品について検討
瀬戸陶磁器産地の全国に占めるシェアを生産額で
みると表7のとおり 1985年には 6. 5%であっ 瀬戸産地不振の実情とその要因につきノベルティ、
たが、 1994年には全国の生産額の増加と瀬戸の 洋飲食器、和飲食器の3主要製品について考察する。
減少もあって 3. 2%と半減している。
これを品種別にみると全国シェアが最も高いのが ( 1 )ノベルティ(玩具・置物)

























1 9 8 4 22322 
8 5 1 9 2 5 8 
8 6 16796 
8 7 1 4 0 3 4 
8 8 13389 
8 9 1 3 1 6 8 
9 0 1 3 4 6 1 
9 1 1 346 7 
9 2 1 1 3 8 7 
9 3 10328 
9 4 8 2 0 3 













1985年 1994年 1985年 1994年
174556 226864 2.4 0.0 
10016 25430 18.1 0.0 
238306 312530 4.3 2.4 
115394 123635 6.8 5.5 
100346 87141 7.6 4.5 
5835 7399 13.0 
49109 32579 39.4 25.2 
187758 219358 3.0 2.6 





指数 金額 指数 全額 指数 輸出比率
1 0 0 ，0 1 6 8 0 0 1 0 0 .0 552 2 1 0 0 . 7 5 .3 
8 6 ，3 1 4 8 6 4 8 8 .5 4 3 9 4 7 9 .6 7 7 .2 
7 5 .2 1 2 2 7 3 7 3 .1 4 5 2 3 8 1 .9 7 3 .1
6 2 .9 939 1 5 5 .9 4 6 4 3 8 4 ，1 6 6 .9 
6 0 .0 803 1 4 7 .8 5 3 5 8 9 7 .0 6 0 .0 
5 9 .0 7 005 4 1 .7 6 1 6 3 1 1 1 ，6 53.2 
6 0 ，3 6 9 7 9 4 1 .5 648 2 1 1 7 ，4 5 1 .8 
6 0 ，3 605 7 3 6 .1 741 0 1 3 4 .2 4 5 .0 
5 1 ，0 428 1 2 5 .5 7 1 0 6 1 2 8 .7 3 7 .6 
4 6 ，3 303 4 1 8 .1 7 294 1 3 2 .1 2 9 .4 
3 6 .7 135 9 8 .9 6 8 4 4 1 2 3 .9 1 6 .6 
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の7. 6 %の生産額が 94年には4. 5%とシェア
を低下している。輸出と国内に分けてみると、輸出
は年々落ち込み 10年後の 95年には6億 8千万円
と最盛期の 7. 5%程度となっている。一方、園内
向けをみると 85年をピークとして増減を繰り返し
ているが、 95年には 21億円と 85年の 71. 3 
%にすぎない。輸出の減少はあまりにも大きく、又
国内市場の開拓も遅れ、瀬戸産地の洋飲食器の生産





地が生産する陶磁器の 35. 7 %と品目別生産額の




















|全額 比率 |全額 比率 |全額 比率 輸出比率
1984 12110 100 9083 100 3027 100 75 
85 11140 92 8082 89 3058 101 72.5 
86 8772 72目4 5847 64.4 2925 96.6 66目7
87 7693 63.5 5320 58.6 2373 78.4 69.2 
88 7593 62.7 4760 52.4 2833 93.6 62.7 
89 7274 60.1 4697 51.7 2577 85.1 64.6 
90 7460 61.6 4608 50町7 2852 94.2 61.8 
91 6044 49.9 3536 38.9 2508 82.9 58.5 
92 5193 42.9 3014 33.2 2178 72 58 
93 4448 36.7 2305 25.4 2143 70.8 51目8
94 3964 32.7 1540 17 2424 80.1 38目8
95 2861 23.6 681 7.5 2179 72 23.8 
表9瀬戸産地洋飲食器の販売推移
注1愛知県陶磁器工業(協)調べ




る。 みつつあり 94年には5. 5%まで低下した。和飲
食器の主要産地としては、瀬戸をはじめ美濃・有田・

















年の 33. 3 %を底に年々上昇し 93年には 36.











7871 100 13.7 115394 100 6.8 
7413 94.2 14.6 113890 98.7 6目5
7635 97 16.8 114656 9.4 6.7 
7539 95.8 15.2 114633 9.3 6.6 
7558 96 13.5 121352 105 6.2 
7952 101 13.5 129176 112 6.2 
7739 98.3 13.5 129555 112 6 
7184 91.3 13.7 125886 109 5目7
7130 90.6 16.3 115718 100 6.2 











生産額 比率 シェア 生産額
1985 7871 100 6.8 43998 
86 7413 94.2 6.5 43815 
87 7635 97 6.7 45230 
88 7539 95.8 6.6 41365 
89 7558 96 6.2 44296 
90 7952 101 6.2 47116 
91 7739 98.3 61 46981 
92 7184 91.3 5.7 45863 
93 7130 90.6 6.2 39921 















シェア シェア 生産額 比率 シェア 生産額 比率 シェア シヱア
38.1 44.9 20059 100 17.4 20251 100 17.5 
38.5 45 20708 103.2 18.2 19929 98.7 17.5 
39.4 46.1 21718 108.3 18.9 16483 81.4 14.4 
36.1 42.7 23835 118.8 20.8 17235 85.1 15 
36.5 42.7 26005 129.6 21.4 17598 86.9 14.5 
36.5 42.7 28304 141.1 21.9 18115 89.5 14 
36.3 42.3 29180 145.5 22.5 17693 87.4 13.7 
36.4 42.1 27696 138.1 22 17915 88.5 14.2 
34.5 40.7 25119 125.2 21.7 17278 85.3 14.9 


































を問わず、デザインを重視した消費者のニーズに 産 g 下請加工になる恐れもある。、技術力の向上なし
あった商品の開発・供給が期待される。 には新製品の受注、新分野進出も難しいことを知る
べきである。
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